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数が29の有性生殖型二倍体 （2n = 58），有性生殖型
四倍体 （2n = 116）と無配生殖型三倍体（2n = 87） 
が知られている。有性生殖型二倍体は台湾，琉球 
（Walker 1962; Mitui 1967, 1976; Nakato 1981, 
Tsai and Shieh 1983），中国浙江省 （Chiu 1981） 
から，四倍体は日本の九州（屋久島以北），四国，本
州（Kawakami 1979; Nakato 1981）， 中 国 浙 江
省・ 江 蘇 省（Weng and Qiu 1988; Nakato et al. 
1995） から報告されている。一方，無配生殖型の三













れなかった。以下に，この個体 （Nakato no. 199） 
について報告する。比較のために，ふつうの二倍
体の葉や胞子も示す。胞子はビオライト（Bioleit, 
Ohken Co., Tokyo） で封入して観察した。さく葉
標本は国立科学博物館 （TNS） に収めた。
葉の形態：標本 （no. 199） は裸葉1枚（全長 55 
cm；側羽片7対），実葉2枚（50 cm, 73 cm：それ
ぞれ側羽片7対） からなる。アマクサシダは下部羽
片の最基部後ろ側に羽状全裂の小羽片をつけるのが
ふつうであるが （Fig. 1 D），この個体の実葉では
かなり上部の側羽片にも小羽片がある （Fig. 1 A）。
染色体数と胞子形成：染色体数は 2n = 58 で
二倍体である（Fig.1 B, E）。ふつうの二倍体は1
胞子嚢内に64個の形の揃った四面体胞子を生じる







体アマクサシダの一倍性の四面体胞子（Fig. 1 F, 
Fig. 2 B）では胞子の赤道にみられる翼 （equatorial 
collar） を除いた長径の平均値は 29-34µm である




大 形 の 胞 子 は，Morzenti （1962, 1967） が 







倍体の胞子体が生じる （Nakato et al. 2012）。こ
中藤成実：胞子形成が異常な二倍体アマクサシダ（イノモトソウ科）
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Fig. 1. Fronds, chromosomes and spores of diploids of Pteris dispar from Amami-oshima Isl. A to C are of ab-
normal diploid （no. 199）, and D to F are of normal one （no. 172）. A: Frond with large, divided pinnules at 
inferior proximal parts in most pairs of pinnae, the feature rarely found in normal diploid specimens from 
the same habitat. D: Frond with small divided pinnules at inferior proximal parts only in lower pair of pin-
nae. B, E: Somatic chromosomes of 2n = 58. C: Various sized, well-filled and shrunken spores. F: Normal 
uniform tetrahedral spores. Scale bars in A and D indicate 5 cm, those in B and E 10 μm, and those in C 
and F 50 μm.
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semipinnata L.） が あ げ ら れ る（Shieh 1966）。
しかし，この種は日本産も台湾産も四倍体 （2n = 
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Summary
A diploid specimen of Pteris dispar produced 
many abortive spores and well-filled tetrahedral 
or globose spores. This may be an intraspecific 
hybrid between genetically differentiated races 
or a mutant characterized by irregular spore 
formation. It is possible that apparently normal 
spores give rise to apogmous diploid or sexual 
tetraploid. 
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